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mement, quand il s'est agi de trouver un principe d'union entre
les deux coeurs, les membres du symposium ont
frappes
par la solution propos6e par le grand th6ologien marial, Rene
Laurentin: cette union vient du Saint-Esprit. On a colligi une
documentation tr§s impressionante sur tous les aspects du
mystdre des deux coeurs, ^ partir de I'Ecriture Sainte, la patrologie, l'6volution historique du Moyen Age a notre temps, la
liturgie, le magistfere, la mystique et la th6ologie speculative.
Les membres de la Congregation du Saint-Esprit et du
Coeur Immacuie de Marie se rendent-ils compte du tresor de
spiritualite et de theologie existentielle qui leur est confie? On
leur a donne d'embiee, dans une parfaite clarte, ce que d'autres ont du chercher lentement, presqu'a tStons. Depuis Vati
can II, on s'est vivement interesse, tant sur le plan doctrinal
que sur le plan devotionnel, au theme de «Marie et I'EspritSaint». Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer les causes de cet
interet, dont nous pouvons nous rejouir. Quelques remarques
faites par un theologien orthodoxe, au cours d'un article dans
la revue officielle du Conseil Oecumenique des Eglises n'y
furent pas 6trangeres; I'auteur en etait le directeur m§me de la
revue, Nicolai Nissiotis. II s'est plaint d'avoir trouve si peu de
passages sur le Saint-Esprit dans les textes conciliaires
connus au moment ou il §crivait. On tenta de porter remade i
cette carence pendant la quatrieme session du Concile. Par la
suite, d'autres facteurs ont joue, qui ont accumul6 un quasiembarras de richesses.
Ressourcement.
Voyons d'abord les sources de la r6v6lation divine, I'Ecriture Sainte et la Tradition, sans omettre le Magist6re. Dans
I'Evangile de I'enfance de St Luc, nous avons la r6f6rence la
plus explicite au Coeur de Marie de toute la Bible: «Quant a
Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses qui avaient
6t6 dites, les meditant en son coeur» (2, 19); ce texte trouve
son 6cho plus loin dans les mots : «et sa mdre gardait toutes
ces choses en son coeur» (2, 51). La premiere citation termine
le r^cit de la naissance du Sauveur et de la visite des bergers,
la seconds se lit a la fin du dialogue entre Marie et J4sus, au
Temple.
Dans ce m§me Evangile de I'enfance lucanien, avant les
interventions d'Elisabeth ou de Zacharie, ou encore de Si
meon, on lit qu'ils 6taient ou bien «remplis de rEsprit:Saint»

UN APERgU HISTORIQUE

33

(1, 41; 1, 67) ou «inspir§ par I'Esprits (2, 27). D'ou la ques
tion : pourquoi I'Evangeliste ne dit-il rien de pareil au sujet de
Marie, par example avant le Magnificat ou avant qu'elle n’interroge I'Enfant J6sus au Temple?
La r6ponse nous est donnee par le plus grand th6ologien
marial orthodoxe du vingtidme si^cle. Serge Boulgakov
(t 1944):
«Ainsi la descente du Saint-Esprit dans I'Annonciation
ne se reduit pas seulement a la conception et ^ I'enfantement divins; apr6s qu'elle se fut accomplie, I'essence
humaine de Marie ne resta pas priv6e de gr§ce (ce qui
constitue la principale heresie du protestantisme, 6trangement insensible au mystdre de la M6re de Dieu). La
Vierge Msrie demeura, m§me aprds la Naissance du
Christ, dans la vertu de I’Annonciation, c'est-^-dire de la
presence du Saint-Esprit. Elle n'a pas 6t6 rien qu'un ins
trument entre les mains de la Providence aux fins de la
redemption, mais, 6tant une personnalit6 humaine, elle
fut le sujet de la conception divine conform6ment ^ sa
participation a cette derni^re. Le Saint-Esprit ne I'abandonna point apres la Naissance du Christ, mais il de
meura i jamais avec elle dans toute la force de I'Annonciation»2.
Cette intuition, soit dit en passant, devancait de vingt ans
I'enseignement de Vatican II dans le d6cret Ad Gentes sur
L'Activite Missionnaire de I'Eglise, art. 4. Pour le grand theolo
gian russe, il s'ensuit que Marie est, apres I'Annonciation, unie
au Saint-Esprit, dirig6e par Lui, inspires par Lui; inutile done de
le dire de fapon explicite dans I'Evangile.
Paul VI s’exprime de fagon plus manifests encore sur Tac
tion de TEsprit dans le Coeur de Marie. Dans la remarquable
lettre au Cardinal Suenens L6gat au Congr^s Marial Internatio
nal de 1975, nous lisons:

2 La Paraclet, tr. C. Andronikov, p. 239; il est bien temps de reconnaTtre
les services de Boulgakov d la Mariologie et au mouvement cecum^nique: il
ne marchandait pas sur la doctrine ou la devotion mariale. A Fribourg, en
septembre 1970, d la reunion de la Soci^t^ Mariale Frangaise, Paul Evdoki
mov m'a dit que Bulgakov s'attribuait une mission particuli^re pour tout ce
qui concernait ia Sainte Vierge et le mouvement cecum^nique: Paul Evdoki
mov avait 6t6 son disciple.
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«Ce sera alors pour nous un grand reconfort que de
nous arrSter un instant cl contempler dans la joie les
principales operations de I'Esprit du Christ en la Mere de
Dieu. Ce fut I'Esprit-Saint qui, remplissant de grace la
personne de Marie d6s le premier instant de sa concep
tion, la racheta de la fagon la plus sublime, en vue des
merites du Christ Sauveur du genre humain, et la rendit
ainsi immacul6e (cf. Pie IX, Bulle Ineffabilis Deus, 8 d6cembre 1854: DS 2803). Ce fut I'Esprit-Saint qui sugg6ra e la Vierge le bon conseil de conserver fidelement
dans son Coeur le souvenir des faits concernant la naissance et I'enfance de son Fils unique, auxquelles elle
avait pris part si intimement et avec tant d'amour"(cf.
Lc 2, 19, 33, 51)3.
Ailleurs le m§me Pape, parlant des «Peres de I'Eglise et
des 6crivains eccl6siastiques», dit:
«P6n6trant plus avant dans la doctrine sur le Paraclet,
ils comprirent qu’il est la source d'ou jaillit la pl6nitude
de grace (cf. Lc 1, 28) et I'abondance des dons qui
ornent Marie : c'est done h I'Esprit qu'ils attribudrent la
foi, I'esp6rance et la charite qui anim^rent le Coeur de la
Vierge, la force qui encouragea son adhesion h la volont6 de Dieu, I'energie qui la soutint dans la compassion
au pied de la croix»^.
Parmi les Pdres de I'Eglise qu'il faut consulter d la recher
che du th^me qui est le notre, c'est St Augustin qui ouvre une
piste nouvelle avec I'expression aprius mente quam corpora
concepin, des mots qui reviennent assez souvent h travers
les sidcles aprds le grand docteur latin: c'est ce que notre
confrere spiritain Henri Barr6, le g6ant de la Mariologie m6di6vale latine, a constat^ au cours de recherches presque exhaustives.
«On n'a garde d'oublier», dit-il, «que Marie est vierge
mente et corpora et qu'elle a accueilli le Verbe dans son
coeur avant de le concevoir dans son sein, prius concepit mente quam corpora)).

La Documentation Catholique, 1975, 553.
Marialis Cultus, La Documentation Catholique, 1974, 309.
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Pour citer Augustin int6gralement:
«Quae cum dixisset angelus, ilia fide plena et Christum
prius mente quam ventre concipiens, «Ecce», inquit, ancilla Domini; fiat mihi secundum verbum tuum»®.
L'id6e est reprise presque textuellement par St L6on Le
Grand (t 461 ?)6.
St Augustin tire des conclusions d'une immense port6e de
ce principe fondamental. N'oublions pas que parler de mens
ici, quand il s'agit de la Tres Sainte Vierge, veut dire parler de
son Coeur, et par ceci nous entendons le centre de sa personnalit6, ce qui constitue la source profonde de sa vie spirituelle,
de son energie, de son dynamisme, de tout ce qui fait sa gran
deur; comme symboles de cette grandeur, St Jean ne voyait
rien moins que le soleil, la lune et les ^toiles. En parlant du
Coeur de Marie on donne parfois I'impression de petitesse
d'esprit ou de mollesse de caract^re, d'une sensibility mal
rygiye. II s'agit, bien au contraire, d'une personnalit6 hyroique.
Le Moyen Age.
Tout ceci s'exprime dans la premiere pri6re adressee directement au Coeur de Marie, dont l'6dition critique a ete faite
par le P. Barre^. L'auteur en est un mystique du douzieme siecle, Ekbert de Schonau (t 1184). Avec lui nous sommes au
grand sidcle marial, qui montera vers un sommet au treizieme
siecle, l'6poque des grands docteurs, St Thomas d'Aquin, St
Bonaventure, Duns Scot; c'est I'Europe des cath^drales edifiees en I'honneur de Notre-Dame, l'6poque qui a entendu pour
la premiere fois les cantiques qui seront chant6s jusqu'a nos
jours; rOrient avait d^jS des compositions de ce genre, surtout I'incomparable Akathistos. On allait voir a la meme ipoque, parmi les moniales de Helfta, toute une ydosion de la
theologie du coeur. Helfta devient le centre d'une devotion

6 Etudes Mariales, BSFEM, 1951, p. 75; 6. Sermo 215; PL 38, 1074;
RevBen 68 (1958), 5-41, ed. critique).
® Sermo in Nativitatem Domini, Sources Chr6tiennes, 22, p. 69-71; PL
54, 191.
’’ Une pridre d'Ekbert de SchOnau au Saint Coeur de Marie, Ephemerides
Mariologicae, 2 (1952), 409-423.
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hautement mystique au Coeur du Christ et en meme temps au
Coeur de Marie, ou I'influence de Ste Gertrude la Grande
(1266 - c. 1302) se fait surtout remarquer.
Ekbert de Schdnau parle bridvement de I'Esprit-Saint en
s'adressant S Marie:
«Salut, sanctuaire unique, que Dieu s'est consacre d luimeme dans I'Esprit-Saint»®.
On sait que Vatican II a parle de Marie comme «sanctuaire
de I'Esprit-Saint».
Ste Gertrude fut un jour inspir^e par I'Esprit-Saint, «unctione Spiritus Sancti edocta» d'offrir le Coeur de Jesus S sa
Mdre sans tache, «obtulit intemeratae Matri praenobilissimum
ac praedulcissimum Cor Jesu Christi pro suppletione totius sui
neglecti». Ailleurs elle raconte son experience du Coeur de
Marie au centre de la Tr6s Sainte Trinite:
«Vidit tres rivulos efficacissimos procedentes a Patre et
Filio et Spiritu Sancto, cor Virgints suavissimo impetu
penetrare, et de corde ipsius rursus efficaci impetuositate suam originem repetere, et ex illo influxu sanctae Trinitatis hos beatae Virgin! donatum fore, quod ipsa est
potentissima post Patrem, sapientissima post Filium et
benignissima post Spiritum Sanctum#®.
L'id6e d'une perspective trinitaire n'a pas 6chapp6 h un
autre th6ologien m6di6val, Richard de St Laurent (+ post
1245), qui parlait du Coeur de Marie comme «le tabernacle et
le lieu de repos de toute la Trinity». On retrouvera I'id6e chez
d'autres 6crivains. Cependant on peut noter que Hugues de St
Victor, tr^s connu parmi les chanoines r6guliers du fameux
monastdre de St Victor de Paris (t 1141), approfondissait une
id6e qu'on trouve chez St Bernard’®, h savoir un rapport tr^s
special entre le Coeur de Marie et le Saint Esprit, surtout au
moment de I'lncarnation:
«Concepit ergo Maria de Spiritu Sancto, non quod de
substantia Spiritus Sancti semen partus acceperit, sed
quia per amorem et operationem Spiritus Sancti ex car-

® Op. cit., p. 412, 13.
® Legatus divinae pietatis. Sources Chr6tiennes, 139, p. 334-35.
'0 Super missus est, IV, 6 PL 183, 82 B.
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ne virginis divino partui natura substantiam ministravit.
Nam quia in corde quo amor Spiritus Sancti singulariter
ardebat, ideo in came ejus virtus Spiritus Sancti mirabilia faciebat. Et cujus dilectio in corde illius non suscepit
socium, ejus operatio in came illius non habebat exem
lum»".
Ceci nous renvoie a St Augustin, auteur de ces merveilleuses lignes;
«Materna propinquitas nihil Mariae profuisset, nisi felicius Christum corde quam came gestasset»
St Jean Eudes
Nous en venons ainsi au grand maTtre de notre
sujet, St Jean Eudes (1601 - 1680). Le Coeur admirable
de Marie, qui a paru I'ann6e aprds sa mort, 6tait le pre
mier livre consacr6 k ce sujet. II s'est servi de tout ce
qu'on avait 6crit sur ce thdme avant lui, dans les limites
impos6es par son temps, par example il se trompe sur
I'auteur de la pri^re d'Ekbert de SchCnau. Mais le plan
g6om6tral, pour ainsi dire, de son oeuvre, est impressionant; il veut chercher un rapport fondamental entre le
Coeur de Marie et chacune des trois Personnes divines,
le Pere, le Fils et le Saint-Esprit. St Jean Eudes a une
anthropologic sp6ciale du coeur. Ce qui nous interesse
ici est son enseignement sur le Saint-Esprit:
«Le Saint-Esprit est la consommation et I'accomplissement du myst^re adorable de la Tr6s Sainte Trinite. Le
Coeur de la M6re de Dieu est la consommation, I'abreg6
et la perfection de tous les ouvrages de la Tr6s Sainte
Trinit6 qui sont dans I’etre purement cre6, puisqu'il
contient en soi en Eminence tout ce qu'il y a de grand et
de rare dans toutes les pures creatures. A raison de
quoi on peut dire avec Hesychius, 6veque de Jerusalem,
qu'il est «complementum Trinitatis» (Sermo de Laudibus B. Mariae), I'accomplissement de la Tr§s Sainte Tri
nity, comma aussi parce que, comme il a ete dit ci-des-

" De Beatae Mariae Virginitate, 2, PL 176, 871 C-872 A;

’2 Sermo 215, j.

cit.
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sus, il a contribu6 avec le P6re, le Fils et le Saint-Esprit ^
produire I'Homme-Dieu par le myst6re de I’lncarnation,
en la production duquel toute la puissance, route la
sagesse, toute la bont6 et routes les autres perfections
de la Divinite ont du §tre employ6es et comme 6puis6es, puisque Dieu ne peut rien faire de plus grand.
«Le Saint-Esprit a 6t6 envoy6 en ce monde pour eclairer
nos t6n§bres, pour allumer le feu de I'amour divin dans
nos cceurs et pour accomplir ce qui manque aux travaux, aux souffrances, S la Passion du Fils de Dieu et k
tous les autres mystdres. Qu'est-ce qu'il y manque? II y
manque que le fruit en soit appliqu6 aux ames. Or le
Coeur de la M6re du Redempteur est un soleil qui r6pand ses lumi^res et ses feux sur tout le monde. Et le
d6sir tr6s ardent qu'il a que le Fils de Dieu ne soit pas
frustr6 de I’effet de ses desseins et que tout ce qu'il a
fait et souffert en ce monde pour le salut des hommes
ne soit pas vain et inutile, I'oblige de s'employer incessamment k procurer, par routes les mani^res possibles,
que le fruit en soit appliqu6 a leurs ames»'^.
Le J6suite italien, P. G. Pinamonti (1632-1703), a aussi
voulu 6tudier le Coeur de Male dans un contexts trinitaire. De
meme I'auteur d'un sermon remarquable sur le Saint Coeur de
Marie, le J§suite frangais, ne en Irlande, Nicolas Tuite de Mc
Carthy (1769-1833). II pr§chait au moment ou la doctrine et la
d6votion mariales commencaient k 6merger lentement de la
d6ch6ance qui avait marque la fin du dix-huitieme si§cle. II
commence ainsi ses reflexions sur les rapports entre Marie et
les trois Personnes divines: «Le Seigneur avait arr§t6 dans
ses conseils eternels que le monde serait sauv6 par I'lncarnation de son Verbe, et que cet ineffable mystfere s'accomplirait
dans le sein d'une Vierge, par l'op6ration du Saint-Esprit. Des
lors il fut de la gloire de toute I'adorable Trinit6 que rien ne
manquat k la perfection d'une creature appel6e k une destines
si sublime. Le Pere adopta d'une manidre toute sp6ciale, pour
ss fille, celle qui devait §tre l'6pouse de son Esprit et la mere
de son Fils unique*.

'3 Le Coeur admirable de la trds sacr6e Mdre de Dieu, Caen, 1681, Livre
V, ch. 12;
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On voit que le thdme qui attire I'attention du P. de MacCarthy c'est Marie, Epouse de I'Esprit. Rarement cette image a
6t6 pr6sent6e avec tant d'eloquence et tant de sobri§t§:.
«C'est Id encore, c'est dans ce Coeur virginal que se
cdidbreront les noces ineffables de I'Esprit-Saint. Descendez, O divin Esprit, I'dpouse est prgte; elle est par6e
de chastetg, d'humilitg, d'amour, de toute la varidtg et
la magnificence des vertus qui lui torment la robe nup
tials la plus riche et la plus digne de vous : «In vestitu
deaurato, circumdata varietate» (Ps. 44, 10). Venez accomplir en elle le prodige attendu depuis les siecles, ce
mystere incomprehensible aux anges memes, qui doit
I'unir d vous par des liens indissolubles, et lui donner un
titre et des droits auxquels il ne semblait pas possible
qu'une crdature put jamais prdtendre. Que dirons-nous
ici, mes Soeurs? Comment donnerons nous une idee de
la faveur que regut Marie? L'Esprit de Dieu la visits. Estce assez dire? n'en avait-il pas visitd d'autres avant
elle? Combien d'dmes saintes avaient goCitd la douceur
de ses divines caresses, et s'dtaient enivrdes de chastes delices dsns une amoureuse union avec lui! Marie,
depuis sa premidre enfance, dtait familisrisde avec rou
tes ces grdces; elle n'avait cessd de vivre dans le com
merce le plus intime avec I'Esprit du Seigneur; ses jours
s'dtaient passds dans les ravissements et les defaillances de I'amour; le sommeil meme n'interrompait pas
ses entretiens avec son bien-aimd; et pendant que ses
sens dtaient assoupis, son Coeur veillait pour lui: «Ego
dormio et cor meum vigilat» (Cant. 5, 2). N'arriva-t-il
hen de plus d ce moment annoncd par I'ange, ou la
majestd divine I'investit de routes parts, et la vertu du
Tres-Haut I'environna de son ombre: a Virtue Altissimi
obumbrabit tibh (Lc. 1, 35); ou I'Esprit-Saint qui avait
toujours rdsidd en elle et I'avait dds longtemps comblde
de ses dons, vint d'une manidre extraordinaire et nouvelle : aSpiritus sanctus superveniet in te» (Ibid. ); ou il
la remplit, pour ainsi dire, de sa propre pidnitude; oCi,
par un prodige inoui, il fdconda ses entrailles virginales
et leur fit produire ce fruit de benediction qui est la saintetd elle-mdme, et qui s'appellera le Fils du Tout-Puissant? (ildeoque et quod nascetur ex te sanctum vocabitur Filus Deh (Ibdi.). Ah! si ce meme Esprit, descendant
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sur les ApStres, les changea en de nouveaux hommes;
s'il les 6leva au-dessus de la nature, au-dessus de I'humanit6, leur enseigna toute science, et en fit tout h
coup, par la puissance dont il les revetit, comme les
dieux de la terre; que dut-il op6rer dans Marie? de quel
le Iumi6re, de quelle onction, de quelle force surnaturelle
dut-il la remplir, lorsqu'il vint, non plus comme une langue de feu, mais comme un torrent de flammes divines,
pour bruler, consumer tout ce qui restait en elle d'humain, renouveler tout son gtre deja si parfait, consacrer
et diviniser ses entrailles, en leur faisant concevoir un
Dieu I Ah! si telles furent les faveurs accordees aux sim
ples serviteurs, quels durent etre les presents faits ^
l'6pouse! quelle puret6l quelle beaut6 I'immortel Epoux
dut-il communiquer, par ses divins embrassements, ^
un coeur qu'il daignait s’attacher par des noeuds si
6troits et si nouveaux...! Je m'arrete, parce que je
sens que I'expression manque a ma pens6e, et que ma
pens6e elle-meme est trop au-dessous des merveilles
dont j'ai d vous entretenir». Le pr6dicateur, ayant d6j^
parl6 des rapports entre le Coeur de Marie et le P6re,
discourt maintenant sur la maternity divine. II termine
ses r6flexions trinitaires ainsi: «Enfin, pour tout renfermer en un mot, quel dut etre ce Coeur, dont les senti
ments r6pondirent a la sublimit6 de ces incompr6hensibles relations avec les trois personnes divines, et furent
dignes en tout de la fille, de l'6pouse et de la mdre d’un
Dieu
I

Sermons du R. P. de MacCarthy vol. II Paris Lyon 1850, 101-108; Je
cite ici ce que j'ai 6crit dans « La devotion au Coeur de Marie dans I'histoire de la Congregation du Saint-Esprit et du Coeur Immacuie de Marie dans
Marianum 46 (1984), comme r^ponse e cette question : oO Francois Libermann a-t-il pu ddcouvrir la devotion au Saint Coeur de Marie; il en parle pour
la premiere fois dans une lettre du 23 octobre 1830 : II ne I'a pas repue des
PP. Eudistes car il ne les connaissait pas encore, ni de la Medaille Miraculeuse, qui a ete r^veiee plus tard dans la meme ann^e, ni de I'Abbe Desgenettes qui a eu son grand moment en ddcembre 1836 : «II faut tenir compte
d'une influence venue de deux autres sources. Un jesuite franpais, pridicateur tr^s ceiebre, le P. de MacCarthy, parla d plusieurs reprises en public
du Coeur de Marie. Parmi ses Sermons, se trouve le texte de celui qu'en
1829 il prgcha pour la premiere fois (en public) sur la devotion au Saint Coeur
de Marie, dans I'Eglise des Soeurs de la Visitation. Nous savons que I'Abb^
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Le P. Joseph de Gallifet, S. J. (1663-1749), le grand ap6tre du Sacr6 Coeur de J§sus, ajoute ^ son livre sur ce sujet un
long chapitre sur le Coeur de Marie, II cherche ^ 6tablir un
parall6le sous plusieurs rapports entre les deux, tout en affir
mant clairement la difference entre I'HommeDieu et sa creatu
re. Sur notre theme, le Coeur de Marie et I’Esprit-Saint, il ecrit
ainsi:
«il est le sanctuaire par excellence du Saint-Esprit,
sancitifie d'une maniere extraordinaire par les opera
tions de ce divin Esprit, et par I'infusion de ses graces,
de ses dons les plus excellents»'®.
A ces textes lumineux on peut en ajouter un autre, d'une
source qui, k certains, pourra paraTtre insolite. Peu de personnes savent que le grand Newman, le geant intellectual de son
temps, destine a §tre proclame un jour Docteur de I'Eglise
d'apres le Pape Pie XII, donnait une place de choix dans sa
spiritualite au Sacre Coeur de Jesus. Ceci I'attirait logiquement
e la devotion au Coeur Immacuie de Marie, ce qui I'inspirait h
composer des litanies en son honneur. Citons comme pertinentes a notre thdme celles-ci:
«Coeur, Vaisseau du Saint-Esprit; Coeur de Marie, sanc
tuaire de la Trinite»’®.
La theologie orientale et occidentale.
Notre enquSte a ete faite dans le contexte precis du Coeur
de Marie. II y aurait beaucoup e dire et h mediter sur le fond
doctrinal du sujet, Marie et I'Esprit-Saint, pour montrer sur

Desgenettes, encore seminariste, I'avait entendu pr§cher sur ce theme, mais
il avoua plus tard qu'il n'avait rien ressenti de particulier. II est possible que
Libermann ait, de fagon directe ou indirecte, subi I’influence du J6suite. Ce
qui put §tre plus d6cisif, c'est le mandatement public par I’archeveque de
Paris en 1827 pour recommander fortement cette devotion; I'ann6e suivante; il ordonna la celebration d'une Messe en I'honneur du Saint Coeur de
Marie. II ne faut pas oublier que le culte du Coeur de Marie s'alliait e Saint
Sulpice avec la devotion, caract6ristique de cette Societe, e «l'interieur de
Marie*, p. 248; parmi ceux qui ont ecrit sur Marie sous le titre «Epouse de
I'Esprit-Saint*, il faut compter St Laurent de Brindisi, St Grignion de Montfort, St Maximilien Kolbe, Leon XIII et Pie XII.
Le Coeur adorable de J^sus, Paris, Nouniol, 1866, p. 265.
'^Meditations and Devotions, Londres, Longmans, 1894, p. 334.
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quelles bases solides une synthase 6ventuelle peut etre construite. On doit tenir compte de deux noms parmi tant d'autres
qui nous ont livre leurs reflexions sur ce theme:, le th6ologien
orthodoxe du quatorzieme siecle, Th6ophane de Nicee (t c.
1380), et le grand theologian allemand du dix-neuvidme siecle,
M. J. Scheeben (1835-1888). Une citation de cheque auteur
donnera une idee de sa pens6e.
«Apres que ce prodige et ce don vraiment digne de Dieu,
eiu avant les sidcles et consacr6 au service du mystere vene
rable de rincarnation, fut entre dans la vie d'une facon tout a
fait nouvelle, I'Esprit-Saint est devenu son gardien, son chef,
son guide, celui qui ornait Marie comma une fiancee, qui preparait la Vierge comma I'epouse de Dieu, une Spouse tres
agreable comma la M6re de son Fils bien-aim6».
Marie, nous dit Th6ophane, 6tait sanctifi6e par I'Esprit de
telle facon que I'ange Gabriel, quand il fut venu lui apporter «la
nouvelle benie de notre salut trouva la presence du Paraclet
plus puissante chez elle qu'il ne I'ait sentie au ciel».
Th6ophane remplit des pages sur I'union merveilleuse en
tre Marie et I'Esprit dans le mystere de I'lncarnation. Ceci
paracheve ses rapports avec les Personnes de la Sainte Trini
ty, maintenant qu'elle est «a meme de recevoir toute la pleni
tude divines. «Par consequents, ecrit-il, «comme le Fils est
I'image naturelle du Pere, et done une image d’une ressemblance totale, et comma le Paraclet est pareillement I'image du
Fils, ainsi la Mere de ce Fils est I'image du Paraclet, non pas
I'image naturelle mais par participation et grace, mais neanmoins de sorte que de fapon incomparable plus qu'aucune
autre cr6ature, elle repr6sente son prototype, et qu'en elle toutes les graces et toutes les splendeurs de I'Esprit relatives a
son Fils brillent partout; de fait, I'aspect et la beaute des deux
ataient identiques; ainsi elle est une stale qui manifeste les tresors cach6s de I'Esprit, lui qui est la puissance qui manifeste
les secrets de la divinit6»’^.
Voila la richesse profonde de la theologie orientale, situ6e
dans la doctrine caract6ristique de «I'image® une doctrine
qu'en Occident nous commengons k red6couvrir.

Sermo in Sanctissimam Deiparam, ed. M. Jugie, A. A., Lateranum,
Nova Series, 1, Rome, 1935, XIII, p. 193.
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Scheeben.
Scheeben veut baser sa th^orie sur son principe fondamental de la maternity sponsale; Marie est l'6pouse de son
divin Fils. «Cette puissance de Marie» 6crit-il, «ne doit pas
etre attribute au fait que son activity vient d'une Personne
divine et lui est propre. Cette activite est celle d'un etre cree
uni au Christ et ^ Dieu comme son epouse. De ce rapport spe
cial elle prend une puissance et une dignite distinctives. Ce qui
distingue sa personne comme epouse du Christ se concoit
pleinement dans son pouvoir de porter et d'etre le temple du
Saint Esprit. De meme la puissance et la dignite speciales de
son activity sont fond6es dans son pouvoir personnel. Cela
s'explique formellement par le fait que Marie est I'organe du
Saint-Esprit, qui opere en elle de la mSme maniere que I'humanite du Christ est I'instrument du Logos. Et ceci se fait d'une
fagon plus complete et plus distinctive que dans le cas de
n'importe quel autre §tre cre6. Apr6s la conception du Fils de
Dieu, Marie devient I'organe dynamique et authentique de I'Esprit-Saint dans I'influence physique qu'elle exerce sur la forma
tion et la croissance du corps du Christ par la force naturelle
de son cceur et de son ame; cette influence est inspires et
soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Elle collabore a la
naissance du Fils de Dieu ad extra quand on le donne aux
hommes, ou elle aide a r^pandre la lumidre 6ternelle dans le
monde.
«Sous ce rapport, ^ I'exclusion de toutes les autres crea
tures, Marie seule collabore ^ cette oeuvre de Dieu sublime et
surnaturelle, et elle le fait d'une maniere 6minemment plus parfaite que la cooperation de n'importe quelle autre creature aux
oeuvres surnaturelles de Dieu, celle par example, de ceux qui
administrent les Sacrements. Car, en union avec le SaintEsprit, Marie exerce une influence intrins^que par sa propre
force naturelle sur la substance du produit surnaturel. Elle
communique le don surnaturel de Dieu au monde comme un
don qui lui a et6 d'abord donne a elle, qu'elle a collabor6 a
produire»’®.

Mariology, vol. II, tr. T. L. M. J. Geukers, Londres, St Louis, 1953,
p. 185 s.
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L'enseignement de ces grands theologians doit rassurer
ceux qui craignent que tout ce qu'on peut dire sur I'EspritSaint et Marie ne reste a la surface ou loin du centre de la
theologie. Ici nous contemplons les profondeurs du mystere
de Dieu dans ses creatures. A ceux qui veulent continuer I'etude du sujet, on peut recommander les ecrits de St Maximilien
Kolbe. Le martyr polonais a ecrit de tres belles choses sur le
theme de Marie et le Saint-Esprit’®. De St Grignion de Montfort je parlerai plus tard.
Conclusion.
En guise de conclusion on peut essayer de r^pondre aux
questions d'un int6ret immediat qui se posent. Comment la
th6ologie du coeur se situe-telle dans la theologie catholique?
De notre temps, les fideles en ont pris conscience; ils se sont
rendus compte qu’elle 6tait valable non seulement dans la vie
pratique mais aussi au point de vue doctrinal; et pourtant la
theologie classique, surtout academique, et les syntheses
qu'on jugeait conformes a cette theologie n'en tenaient pas
compte. Mais en mSme temps, on a remarque que la theologie
des 6coles, surtout celle que Ton presente dans des systdmes
rigides, influait peu sur la vie de I’Eglise.
Mon ancien professeur a I'universite de Fribourg, un bibliste tres estime, le P. Francois-Marie Braun, O.P., m'a parle peu
avant sa mort - il avait quatre vingt dix ans environ - d'une
m§me rupture entre les ex6getes du metier qui se parlaient
entre eux et les gens ordinaires qui ne comprenaient rjen a ce
qui se passait! Dans un cas comme dans I'autre, la rupture est
a regretter. C'est peut-etre que la theologie a suivi trop fidelement la lignede la pensee greco-romaine. Je ne propose pas
ce qu'on a appel§ «the dehellinization of dbgma», mais une
largeur d'esprit qui puisse comprendre et apprecier tout ce qui
se passe dans le milieu divin : etre pr§t ^ revoir et au besoin
repenser ses presupposes.
En deuxibme lieu, ou se situe Francois Libermann dans
I'histoire qu'on vient de parcourir? Le P. Gilbert a fourni la

Voir en pariculier La Mariologia di S. Massimiliano Kolbe, ed. F.S. Pancheri (Actes du CongrSs International, 8-12 octobre, 1984), Rome, 1985,
Peter D. Fehiner O.F. M Conv. The Immaculate and the mistery of the Trinity
in the Thought of St Maximilian olbe, The Holy Spirit, pp. 391-403.
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documentation qui appuie ma these : Libermann est le grand
existentialiste dans ce domains. Jacques Maritain a appele St
Jean de la Croix «un practicien de la contemplation»; sa vie
est presqu'un cas de laboratoire a etudier par ceux qui s'interessent ^ Taction divine au plus profond de Tame. Libermann
est un «practicien» unique d'une doctrine a la fois simple et
complexe en son sens : une r6ponse fiddle d Taction commune
du Saint-Esprit et du Coeur de Marie dans une vie humaine
declenche une immense puissance spirituelle.
Ce fut une intuition geniale, autrement dit une inspiration
d'en-haut, de situer la ddvotion au Coeur Immacule de Marie
au centre de la vie apostolique. Libermann etait le premier a le
fairs. Ses enfants spirituals ont quelque tendance a oublier ce
sujet, quand ils ne Toublient pas entierement. II a dit une fois
qu'il n'avait jamais rencontre, dans la vie d'aucun saint, le recit
de choses telles que Dieu avait opdrdes dans son ame. Cela
est ou totalement faux ou sensationnel. II faut le prendre com
ma la pure vdritd, car cet homme dtait tres intelligent, honnete
et droit au plus haut point, et la glorification de soi lui rdpugnait radicalement. Les merveilles qui s'etaient faites en lui se
sont passdes sous le signs du Coeur de Marie, source de zdle
apostolique, moddle de la docilite a TEsprit-Saint.
Au symposium international d Fatima dont j'ai parle, j'ai
suggerd aux participants que ceux qui dtudiaient la question de
Fatima et la conversion de la Russia auraient profit d connaTtre
Texpdrience de Libermann et d y reflechir. II entreprit la
conversion de TAfrique sous le signs du Coeur de Marie.
Beaucoup d'autres devaient y collaborer, mais ce fut lui qui
s'engagea le premier. Aujourd'hui, aprds un sidcle et demi, la
Mission africaine est inegalde dans Thistoire de TEglise. Ce ne
fut pas le rdsultat d'un coup d'dclat magique, mais au prix
d'immenses sacrifices, de vies humaines, de labeurs, de souffrances. II en sera ainsi peut-etre pourla Russia. Mais il faut fai
rs la consdcration de la Russia exactement comma la Vierge
Marie Ta demandee.
Demeure enfin une question troublante, pdnible, pour les
membres de la Congregation. Est-ce que nous partageons le
tresor inappreciable que nous avons regu avec tous ceux qui
en ont besoin? II y aurait ici une grande voix pour nous encourager, cells d'un saint qui a dtd lid d'amitid avec notre premier
fondateur, St Grignion de Montfort. Je rdserve une analyse de
son oeuvre magistrals sur le Saint-Esprit et Marie pour une
autre occasion. On sait que Jean Paul II veut le proclamer Doc-
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teur de I'Eglise. Sa doctrine ainsi reconnue par I'Eglise est qua
si notre patrimoine spirituel. Son livre, qui a eu une si grande
influence dans I'Eglise, devrait nous etre connu.
Pour terminer ces r6flexions, voici un texte de l'associ6 du
P. Libermann, Fr6d6ric Levavasseur. II prechait la retraite de la
Province de France en 1877; la veille de la fete du Coeur
Immacul6 de Marie, il donna les points de la meditation. Un
auditeur les nota : ils sont reproduits par Mgr Le Roy dans sa
biographie de Levavasseur:
« Le Saint Coeur de Marie!
De toute 6ternit§ il a ete voulu, prepare, aime par la
Sainte Trinite, et des le commencement de sa forma
tion, I'Esprit-Saint I'a rempli et combie de toutes ses
graces. Et ce Coeur est e nous!
SeuI entre tous les coeurs des hommes, il est reste pur
de tout peohe, riche de tous les dons de Dieu. Et ce
Coeur est e nous!
C'est de lui qu'a ete forme le corps adorable du Sauveur
dont le sang a rachete le monde. Et ce Coeur est e
nous I
Donne e tous les hommes du haut de la croix, comme
celui d'une m6re, II nous a reserve une place speciale.
Car ce Coeur est e nous!
C'est par lui que passent toutes les faveurs du ToutPuissant. Et ce Coeur est e nous!
Nous le verrons, plein de misericorde et de tendresse,
quand nous paraTtrons devant notre Souverain Juge. Car
ce Coeur est h nous!
Allons done k Jesus par lui, aimons-le, servons-le, evitons de le contrister par nos offenses, notre indifferen
ce, nos oublis. Puisque ce Coeur est e nous!»
Michael O'Carroll, C.S.Sp.,
Blackrock College, Irlande
Traduit par I'auteur

